




『公爵夫人の書』（The Book of the Duchess）は、ジェフリー・チョーサー
（Geoffrey Chaucer, 1340?-1400）の最初の作品であり、ランカスター公爵ジョ
ン・オブ・ゴーント（John of Gaunt, Duke of Lancaster, 1340-1399）の命により、










12 種類の色彩語が合計 32 例使用されている。
表 1　The Colour Words in The Book of the Duchess
white blak gold gilde blew grene red rody broun yelowe pale total
7 3 3 1 1 4 4 2 1 1 5 32
表1　The Colour Words in The Book of the Duchess
色彩語の中でも “white”が 7例で最も使用頻度が高く、次いで “pale”が 5例、
“grene”、“red” が 4 例、“blak”、“gold” が 3 例、“rody” が 2 例、“gilde” （=golden）、
−2−
“blew”、“brown”、“yelowe” が 1 例ずつである。用いられている対象の点か
ら見ると、物語の主要人物である貴婦人と騎士の服装や顔色に関する描写に

























を眠らせてくれるのなら、白い鳩の羽毛 “down of pure dowves white” （250）2 
で作った金の縞模様 “Rayed with gold” （252）の黒い繻子 “blak satyn” （253）
の羽毛布団や亜麻布で作った枕カバーを贈り、彼の私室にふさわしい調度品






And sooth to seyn, my chambre was
Ful wel depeynted, and with glas
Were al the wyndowes wel yglased
Ful clere, and nat an hoole ycrased,
That to beholde hyt was gret joye.
For hooly al the story of Troye
Was in the glasynge ywroght thus,
Of Ector and of kyng Priamus,
Of Achilles and of kyng Lamedon,
And eke of Medea and of Jason,
Of Paris, Eleyne, and of Lavyne.
And alle the walles with colours fyne
Were peynted, bothe text and glose,
Of al the Romaunce of the Rose.
My wyndowes were shette echon,
And throgh the glas the sonne shon
Upon my bed with bryghte bemes,
With many glade gilde stremes;
And eke the welken was so fair―
−4−
Blew, bryght, clere was the ayr,
And ful attempre for sothe hyt was;
For nother to cold nor hoot yt nas,




空気は澄んで穏やかであると描写されている。ここでは “gilde” や “blew” を
用いて部屋に差し込む太陽の光や空の青さを描写している。また “the sonne 







の『薔薇物語』（Le Roman de la Rose）やギヨーム・ド・マショー（Guillaume 
de Machaut）の『ボヘミア王の判定』（Jugement dou Roy de Behaingne）にも














And I hym folwed, and hyt forth wente
Doun by a floury grene wente
Ful thikke of gras, ful softe and swete. （397-399）
For al the woode was waxen grene;
Swetnesse of dew had mad hyt waxe. 
　Hyt ys no nede eke for to axe
Wher there were many grene greves,
Or thikke of trees, so ful of leves; （414-418）




So grete trees, so huge of strengthe,
Of fourty or fifty fadme lengthe,
Clene withoute bowgh or stikke,
With croppes brode, and eke as thikke―
They were nat an ynche asonder―

















I was war of a man in blak,
That sat and had yturned his bak
To an ook, an huge tree.  （445-447）
And he was clothed al in blak. （457）
Ful pitous pale and nothyng red, 
He sayd a lay, a maner song,
Withoute noote, withoute song; （470-472）
　　　              …and that made al
Hys hewe chaunge and wexe grene
And pale, for ther noo blood ys sene























想して語り手に話していく。この場面では、“blak” や “pale” などが使用され
た騎士の嘆きの場面とは対照的に、“white” を中心に “red”、“gold” などが使
用され、若かりし頃の騎士自身や愛する貴婦人について語られている。
Paraunter I was therto most able,
As a whit wal or a table,
For hit ys redy to cacche and take
Al that men wil theryn make,
−8−
Whethir so man wil portreye or peynte,









For every heer on hir hed,
Soth to seyne, hyt was not red,
Ne nouther yelowe ne broun hyt nas;
Me thoghte most lyk gold hyt was. （855-858）
But thus moche dar I sayn, that she
Was whit, rody, fressh, and lyvely hewed,
And every day hir beaute newed. （904-906）
Hyt was whit, smothe, streght, and pure flat,
Wythouten hole or canel-boon,
As be semynge had she noon. （942-944） 
Ryght white handes, and nayles rede; （955）
上記の例は、貴婦人の髪や顔色、首、手、爪の描写である。第 1 の例は髪の
描写であり、“rede”、“yelowe”、“broun”、“gold” が用いられている。貴婦人
の髪は “rede” でも “yelowe” でも “broun” でもなく、“gold” であったとして
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おり、貴婦人の金髪を強調している。他の 3 例はそれぞれ肌や首、手、爪
に関しての描写である。ここでは “white” と “rody”、“rede” で色白な肌と血
色の良い顔色を示している。貴婦人の描写では、“rede”、“yelowe”、“broun”、
“gold”、“white”、“rody” が見られるが、特に “white” は髪を除いた全ての描
写で使用されており、“white” の全 7 例中 4 例が貴婦人の描写である。貴婦
人の描写に関してはマショーの『ボヘミア王の判定』によるところが多いと
されている 4。マショーは、頭の先から足先までの 22 か所に関して細かい
外見描写をしており、“hair”、“forehead”、“brows”、“mouth”、“cheek”、“teeth”、
“complexion”、“throat”、“hand”、“breast”、“skin” の描写では “gold”、“white”、







“frendly”、“womanly”、“the most grace”、“fairness” といった語や、さらには






Oxford English Dictionary においても光の色を意味するとしている 7。さらに
フィリップス（Helen Phillips）は以下のように述べている。
It does not matter that the lady’s golden hair is taken directly from 
Machaut, regardless of whether the duchess was blonde or dark; the 
impression with which Chaucer wants to capture the reader’s mental 
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eye is that of bright splendour – the duchess’s splendour.  Thus his 
images are of the summer’s sun, of a torch from which all take light 
and of the Phoenix itself, not of the great Duke Henry’s daughter. 
These images, together with reiteration of fair, fayrest, bryght, clere 
and white scattered through the description, constitute an amplifica-
tion of the pun on ‘Blanche’ which itself becomes a structural ele-
ment, part of the play of dark and bright in the poem.8
これらのことから、チョーサーは貴婦人の内面的、外面的美しさを光ととら





　“And goode faire White she het;
That was my lady name ryght.
She was bothe fair and bryght;






The rhetoricians had listed the personal attributes which should 
be included in a description, including name, nature, style of life, 
fortune, quality, diligence, and the like.  Chaucer is particularly in-
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terested in the lady’s name, whereas in the Behaingne Machaut was 




















　With that me thoghte that this kyng
Gan homwarde for to ryde
Unto a place, was there besyde,
Which was from us but a lyte―
A long castel with walles white,
Be Seynt Johan, on a ryche hil,…  （1314-1319）
−12−
上記は城についての描写であり、“white” は城壁を表している。この場面








過去の回想場面では騎士自身の描写で “white”、貴婦人の描写では “white” を
























































2. 以下全ての引用は The Riverside Chaucer からとする。なお引用文中の斜体及
び下線部は筆者によるものであり、引用文後の番号は原文の行番号である。
3. 『薔薇物語』と『ボヘミア王の判定』の 5 月の朝の場面は、以下のように
描写されている。なお『薔薇物語』と『ボヘミア王の判定』の該当箇所
についての引用は、それぞれ篠田勝英（訳）『薔薇物語』と The Riverside 
















Et li jours fu attemprez par mesure,
Biaus, clers, luisans, nès et purs, sans froidure
（And the day was perfectly temperate, 
beautiful, clear, bright, fine and cloudless, 
without chill）.
（The Riverside Chaucer, Explanatory Notes, 291-343）
4. The Riverside Chaucer, Explanatory Notes, 817-1040 による。
5. 『ボヘミア王の判定』での色彩語を用いた貴婦人に関する描写は以下の
とおりである。なお引用箇所は Windeatt, B. A. Chaucer’s Dream Poetry: 
Sources and Analogues, pp.8-9 によるものである。
Her hair resembled thread of gold, yet was not excessively blonde. 
Her forehead was white and smooth and unlined, and so well-
formed that it was neither too broad nor too narrow, and her brows, 
which were of a very fine shape, seemed like a black thread on the 
white skin and were much esteemed.
……………………………………………………………………
But her little mouth, properly small, red, plump, always laughing, 
delightful, sweet, makes me languish, when my heart longs. For 
whoever sees her mouth speaking, and sees it laughing and tastes 
its sweetness, esteems and declares it above all others. When she 
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smiled her cheeks made two dimples, which were pink and white 
and a little plump and made her more beautiful.
　[352] ‘And there is still more: she had white, small, regular 
teeth, and her chin was a little dimpled, rounded underneath and 
above. But her complexion was amazing and unlike any other, for 
it was full of life, fresh and pinker than the rose in May before it is 
gathered. And briefly, her throat was white as snow, smooth, beau-
tifully proportioned − there was not a line in it, nor any sigh of a 
bone, and she also had a lovely neck that I praise and value. It is 
also right that I speak of her long, straight arms, which were beauti-
fully made in every part, for she had white hands and long fingers. 
To my liking were her white, firm and high breasts, pointed and 
rounded, graceful and beautifully shaped, and little, in proportion 
with her body……………………..……………………..………..
She had delicate skin, white and soft, gleaming more than anything 
if one examined it well, and quite without spot. 
（Chaucer’s Dream Poetry:Sources and Analogues, p.8 ll.3-7, p.8 
l.20-p.9 l.5, ll.13-14）
6. フリース、アト・ド；山下主一郎（訳）『イメージシンボル事典』（東京：
大修館書店、1984 年）による。white の 1、3、5、p.686。
7. Oxford English Dictionary. 2nd ed. white Adj. 1a. による。
8. Chaucer, Geoffrey. The Book of the Duchess. Ed. Phillips, Helen. の General In-
troduction、pp.38-39 による。
9. Minnis, A. J. Oxford Guides to Chaucer: The Shorter Poems, p.85 による。
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